









To elucidate potential biomarkers and possible
mechanisms of radiation-induced cancers, we
analyzed theexpressionofFKTN,whichencodes








not associated with exposure status, but was
associatedwithCD10expression（P=0.0001）.The
second cojort was from Hiroshima University
Hospital（n=86）,andthesepatientswerealsointhe
Life Span Study cohort, inwhich atomic-bomb-







fukutin couldbe apotential biomarker todefine
radiation-inducedGCinatomic-bombsurvivors.
２．Evaluation of the visibility of early gastric
cancerusing linkedcolor imagingandblue laser
imaging






新規 IEEである Linkedcolorimaging（LCI）と Blue
laser imaging（BLI）の早期胃癌に対する有用性を検
討することを目的とした。当院で LCI と BLI を用い
て内視鏡検査を行った早期胃癌に対して，それぞれ５
名の熟練医と非熟練医が LCI 観察と BLI 観察それぞ
れの白色光観察と比較した視認性の変化を検討した。





























































































５．Serial profilingof circulating tumorDNA for

















例中 57 例（76％）陽性，肺腺癌 67 例中０例（０％）
陽 性 で あ っ た。 感 度 と 特 異 度 は DAB2 が 80 ％ と






gamma expression in type I NKT cells and
enhancestheirantiviraleffectagainsthepatitisC
virus














　【結果】IFN-α 投与後の HCVRNA 低下量は，ヒト
PBMC+IFN-α併用群で 3.1 ± 1.2logcopy/mL であり，
IFN-α 単独群の 1.3 ± 0.5logcopy/mL に比べ有意に
高値であった。血中 IFN-γ 濃度は PBMC，IFN-α 単
独群では，それぞれ感度以下であったのに対して，
PBMC+IFN-α 併用群では有意に高値であった。マウ
ス肝臓還流液中 PBMC を解析したところ IFN-γ 産生
細胞は特に typeINKT 細胞であった。抗 IFN-γ 抗体
で IFN-γ の作用を阻害すると PBMC+IFN-α 併用によ
る抗ウイルス効果の増強は消失し PBMC から typeI
NKT 細胞を除いた群では，IFN-α 投与の抗ウイルス
効果は低下した。
　【結論】HCV 感染マウスへ IFN-α を投与すると
typeINKT 細胞が IFN-γ を産生し抗ウイルス効果が
増強することが示された。
10．Bloodpressure variability inacute ischemic
た． 対 象 は HAIC を 行 っ た 進 行 肝 癌 症 156 例。
HAIC1 コース後，効果判定 SD の症例について２コー
ス後 PD となる AFP 比，DCP 比の cutoff 値を ROC
解析を用いて決定した。１コース後 SD の症例につい
て２コース後 PD となる AFP 比を 1.3，DCP 比 1.0 と




た 65例，ソラフェニブ治療を行った 58 例の予後を比
較した。奏効率は HAIC 群 12％，ソラフェニブ群４％
であった。OS は HAIC 群８ヶ月／ソラフェニブ群
15 ヶ月，TTTF は HAIC 群 4.4 ヶ月／ソラフェニブ
群 12.2 ヶ月とそれぞれソラフェニブ群で有意に良好
だった。TTP は有意差を認めなかった。TACE 不応























に遺伝子発現を解析し，DAB2 と Intelectin-1 を同定
した。次に，上皮型中皮腫 75 例と肺腺癌 67 例を用い
て，抗 DAB2 抗体と抗 Intelectin-1 抗体による免疫組
織化学的検討を行った。その結果，DAB2 は上皮型中








12．H558R, a commonSCN5A polymorphism,
modifies the clinical phenotype of Brugada
syndrome bymodulatingDNAmethylation of
SCN5Apromoters











コントロール群 1875 名を対象とした。H558R の頻度
について比較検討を行った。また，開心術施行された







































11．Magnetic Targeted Delivery of Induced





















15．From the primitive streak to the somitic







　Therostral regionof theprimitivestreak forms
thesomaticmesoderm.Wehavepreviouslyshown
thedevelopmentaloriginofeachlevelofthesomitic
mesodermusingDil fluorescence labeling of the
primitive streak.We found that themore caudal
segmentswerederived fromtheprimitive streak
during the laterdevelopmental stages.Dil labeled
several pairs of somites and showed thedistinct
rostral boundary; however, the fluorescence
graduallydisappeared in the caudal region.This
findingcanbeexplainedintwoways:theprimitive
streak at a specific developmental stage has
primordial of only a certain number of paris of
somites, or theDil fluorescentdyewasgradually
dilutedwithin theprimitivestreakbycelldivision.
Here,we traced thedevelopmentof theprimitive
streak cells using enhanced green fluorescent
protein（EGFP）transfection.Weconfirmedthatthe
latertheEGFPtransfectionstage, themorecaudal
somites are labeled.Different fromDil labeling,
EGFPtransfectionperformedatanydevelopmental
stagelabeledtheentiresomiticmesodermfromthe





16．Cost- effectiveness analysis of anti-HCV
treatments usingQOLscoringamongpatients
withchronicliverdiseaseinHiroshimaprefecture


















































mRNA levels of MCP-1 were higher in cells
expressing 241Met than 241Thr.FACS analysis
revealed that the cell percentage inG2/Mphase
includingpolyploidywassignificantly increased in
241Met-transfected cells comparedwith 241Thr.
Furthermore, MCP-1 mRNA expression was
positivelycorrelatedwiththecellpercentageinG2/
Mphase andpolyploidy.Conclusion:Thesedata
































　HCV 抗ウイルス DAA 治療の費用対効果について，
３ 剤 治 療（Peg-IFN+RBV+SMV），Peg-IFN+RBV，
非抗ウイルス療法との比較により分析を行い，治療開
始年齢別・性別に ICER を用いた評価を行った。
　DAA 治 療 は， 非 抗 ウ イ ル ス 治 療 及 び Peg-
IFN+RBV 治療との比較では，男女とも 80 歳代以下
治療開始の 10 年後に ICER が 600 万円 /QALY 以下
となり，費用対効果を有した。３剤治療との比較では，
男性 50 歳代治療開始（5,671 千円 /QALY），女性 60




治療後 10 － 25 年で効果を有することが明らかとなっ
た。感度分析の結果から，DAA 治療の費用対効果を
さらに高めるには SVR 後 QOL の改善を図るべくフォ
ローアップ体制等の施策の充実も重要であることが示
唆された。











the XRCC3 polymorphism is associated with
hypertension-induced LVH and the underlying
mechanisms.Patientsunderhemodialysis（n=77）
w e r e  g e n o t y p e d  f o r  X R C C 3  T h r 2 4 1 M e t
p o l ymo rph i sm .  LVH  wa s  d e t e rm i n ed  by
echocardiography.XRCC3 241Thr/Metgenotype
wasfoundin13.7%ofLVH（-）groupandin42.3%








について，APA において DNA メチル化に焦点をあ
てたエピジェネティックス調節機構の解明を目的して
研究を行った。
　その結果，APA において CYP11B2 の低メチル化














の 約 半 数 に KCNJ5，ATP1A1，ATP2B3，
